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This is a report concerning the research of computational morphogenesis by the BESO method. The BESO 
method that is a technique for obtaining the idea to the evolution of the living thing, produces a reasonable form 
with erasing an unnecessary element of the structure, and the addition of a necessary element an external 
condition. It was improved to use buckling-sensitive-number based on linear buckling eigenvalues in this study. 
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EE は 1Step で行える要素数の変動幅を規定するパラ
メータであり，本論文では進化要素数と呼ぶ．現段階にお















な計算過程を図 1 に示す． 
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４． 解析結果Ⅰ(H : S = 2 : 1) 
 
図 2 解析モデル 
 
表 1 解析条件 
設計領域 400mm×400mm×800mm 
支持条件 底面ピン支持 





進化要素数 8 要素 / 8 分の 1 領域 
 
図 2 に示す底面をピン支持された 400mm×400mm×
800mm の空間を設計領域とした 3 次元モデルを扱う．荷
重は設計領域の上辺に等分布荷重 5kN/㎡を作用させる．
本解析で用いた解析条件を表 1 に示す．解析モデルの体
積比，PI の推移を表したグラフを図 3 に，最適解の体積
比と PI，位相図を図 4 に示す． 
 
図 3 体積，PI の推移 
 
Step 9 (PI = 66670，体積 = 63.67%) 














５． 解析結果Ⅱ(H : S = 3 : 1) 
 
図 5 解析モデル 
 
表 2 解析条件 
設計領域 400mm×400mm×1200mm 
支持条件 底面ピン支持 

























































図 5 に示す底面をピン支持された 400mm×400mm×
1200mm の空間を設計領域とした 3 次元モデルを扱う．荷
重は設計領域の上辺に等分布荷重 5kN/㎡を作用させる．
本解析で用いた解析条件を表 2 に示す．解析モデルの体
積比，PI の推移を表したグラフを図 6 に，最適解の体積
比と PI，位相図を図 7 に示す． 
 
 
図 6 体積，PI の推移 
 
 
Step 15 (PI = 24184，体積 = 54.95%) 
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